



















Spinozaʼs view of religion has two Premises. ①God is the only. ②God is not 
transcendental, but immanent. So he considers this God monistically from the standpoint 
of cognition. According to him, the differences of Godʼs cognition bring forth various 
religions. The prophets of Judaism perceived God with imagination. But in the case of 
Christ, it was perceived by the superrational cognition of the superhuman reason. And 
Godʼs laws became natural and reasonable. So his philosophy that begins from Godʼs 
cognition and ends in the intellectual love of God, is precisely the religion itself.
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対顔」（de facie ad faciem）で神に接して、神の真実の声を聞いたとすれば、キリストは「精
神対精神」（de mente ad mentem）で神に直接的に接したというのである（T. T. P. Ⅰ─2）。
その直接性を比喩的にいえば、キリストはモーセが聞いた声を発する「神の口」（T. T. P. Ⅲ─
64）そのものであった。ところがじっさいには「神がキリストに現れたり語ったしたことをど









































































































































































































とである。そしてEp.73とあれば、『書簡集』第73を表している。K.V.はKorte Verhandeling van God, 
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